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Abstract: An individual’s anaerobic capacity is evaluated in terms of the maximal accumulated oxygen deficit in 
the supramaximal test. The present study was conducted to validate the method used for evaluation of anaerobic 
capacity using an index calculated from the aerobic test (a submaximal test conducted 5 or 6 times in 3-minute 
stages and a maximal test of 4-6 minutes). Seventeen well-trained Japanese middle- and long-distance runners 
including elite athletes participated in the aerobic test on one day and in the supramaximal test of 2-4 minutes on 
another day. The mean accumulated oxygen deficit in the maximal test was 30.6 ± 10.0 mlO2/kg, and the mean 
maximal accumulated oxygen deficit in the supramaximal test was 55.7 ± 16.1 mlO2/kg. There was a significant 
positive relationship between accumulated oxygen deficit and the maximal accumulated oxygen deficit (r=0.82, 
p<0.001). A stronger positive relationship between the above 2 parameters was evident in 10 middle distance 
runners (r=0.94, p<0.001). These results suggest that maximal accumulated oxygen deficit can be evaluated in 
terms of the accumulated oxygen deficit in the maximal test.
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ロンドンオリンピック 10000 m走では Farah（英












によって評価することができ（di Prampero and 
Ferretti, 1999），Nevill et al.（2008）は中距離ラン




























































Table 1   Properties of Subject’s 
Subject
Age Height Weight Fat Season Best IAAF-S
(years) (cm) (kg) (%) 800m 1500m 5000m
Mean (Middle) 20.5 173.1 59.4 7.6 1’53”31 3’56”94 947.3*
SD (Middle) 1.7 4.5 3.8 1.3  3”2 7”1 78.2
Mean (Long) 22.0 170.9 57.8 7.0 3’56”66 15’09 823.7*
SD (Long) 1.7 4.3 2.1 1.1 7”9 43”3 137.4
Mean (All) 21.1 172.2 58.8 7.3  1’53”31 3’56”84 15’09 896.4
SD (All) 1.7 4.5 3.3 1.3  3”2 7”1 43”3 122.7




本研究では 800 mおよび 1500 mを専門とする者
を中距離群，1500 mおよび 5000 m以上の距離を
専門とする者を長距離群とした．被験者の Inter-































































トコールを示した．プロトコールは Medbo et 
al.（1988）を参考に決定した．超最大固定負荷






































気 量（Ventilatory equivalent， 以 下「VE」 と 略
す）を 5秒毎に測定した．呼気ガス分析器のキ
ャリブレーションには，校正ガス（大気相当 :O2 
20.90%，CO2 0.05%，N2 Balance および呼気相当 : 
















Figure 2   Protocol of anaerobic test
63中長距離ランナーの有酸素性能力と無酸素性能力の評価
値として，最大血中乳酸濃度（Maximal test peak 
blood lactate concentration，以下「Max Bla」と略
す）とした．超最大固定負荷試験終了後の血中乳
酸濃度で最も高いものを代表値として，超最大




















と略す）が（220―年齢）以上，Max Blaが 8.00 
mmol/L以上のいずれか 2つ以上の条件を満たす


















































O2 maxは 69.5± 6.0 ml/kg/min，AOD
は 30.6 ± 10.0 mlO2/kg，vSRT は 22.5±0.7 km/h，
115.5 ± 4.1%V
4
O2 max，tSRT は，149.1±19.0 sec，
MAODは 55.7± 16.1 mlO2/kgであった．中距離群
の V
4
O2 max は 67.4 ± 6.2 ml/kg/min，AOD は 30.4
± 9.9 mlO2/kg，vSRTは 22.7± 0.7 km/h，117.8±
3.3%V
4
O2 max，tSRT は，146.0±13.2 sec，MAOD
は 58.5 ± 15.3 mlO2/kg であった．長距離群の
V
4
O2 max は 72.6 ± 3.9 ml/kg/min，AOD は 30.9±
9.8 mlO2/kg，vSRT は 22.2 ± 0.6 km/h，112.1±
2.5%V
4
O2 max，tSRT は，154.3±24.2 sec，MAOD












Mean(Middle) 67.4 15.7* 211.7 19.2 276.0 30.4 9.7*
SD(Middle) 6.2 0.6 10.3 1.0 26.2 9.9 1.6
Mean (Long) 72.6 16.7* 208.6 19.9 300.0 30.9 8.1*
SD(Long) 3.9 1.0 12.6 0.5 27.8 10.1 0.9
Mean (All) 69.5 16.1 210.4 19.5 285.9 30.6 9.0
SD (All) 6.0 0.9 11.4 0.9 29.3 10.0 1.6
Middle: N=10, Long: N=7, All: N=17                                                   *p < 0.05
64 三津家ほか



































Mean(Middle) 22.7 117.8* 146.0 58.5 11.4
SD(Middle) 0.7 3.3 13.2 15.3 1.3
 Mean (Long) 22.2 112.1* 154.3 51.8 9.9
SD (Long) 0.6 2.5 24.2 16.5 1.3
Mean (All) 22.5 115.5 149.1 55.7 10.8
SD (All) 0.7 4.1 19.0 16.1 1.5
Middle: N=10, Long: N=7, All: N=17             *p < 0.05
Figure 3   Relationship between AOD and MAOD in middle and long distance runner.
Dashed line represent long distance runner (y=1.458x + 14.2, R2 = 0.94, P<0.001).
Solid line represent all (y=1.334x + 14.9, R2 = 0.68, P<0.001).






O2 maxは 69.5± 6.0 ml/kg/minであり，この
数値は AODからMAODの評価を試みた先行研









本研究の被験者の AODは 30.6± 10.0 mlO2/kg，




1.334× AOD＋ 14.9）によると，決定係数は 68%
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